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Development of Interpersonal Coordnating Abilities in Young 
Children: 
Focused on White Lie-Telling 




In this study, thirty kindergarteners received two requests: The first is to make a white lie. The second is to answer 
a series of questions of whether you understand lies. In response to whitle lie request, the 3-year olds could hardly 
answer, but in the 5-year olds, 50% of the children responded to the request. In the questions of understanding lies, 
the 3-year olds could hardly answer correctly, but all 5-year olds answered correctly. Observing whether the children 
had a conflict when making the white lie, it was confirmed that the 4-year and 5-year olds were in conflict. Even in 
the light of past studies, the determinants for creating a white lie have not been fully elucidated. It is necessary to 
find the determinant factors in the future. 
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Table 1 乳幼児の他者理解の発達 
 時  期 発達の様相 
  出生～ 社会的知覚・新生児微笑 
 ・顔に対する偏好 
  ３ヶ月頃～ 二項関係 
 ・社会的随伴性の理解 
  ９ヶ月頃～ 三項関係の理解・共同注視 
 ・目標志向性の芽生え 
  18 ヶ月頃～ 意図の理解・ふり遊びの芽生え 
 ・(基本的な)自己認知 
  ２歳頃～ 欲求の理解 
  ３/４歳頃～   (顕在的な)意図の理解 
  ４～５/６歳頃 誤信念の理解 
  誤信念の獲得以降… 比喩・皮肉・二重の嘘 
            の理解 
  ７歳～  (視空間的な)他者視点の取得 
小沢(2018)に基づいて作成
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本研究における仮説を Table 2 に示す。 
 
Table 2 本研究における仮説 
年少児 年中児 年長児 
思いやり的嘘   ×   ○   ○ 
葛藤の発生     ×     ×     ○ 
方 法 
対象児 富山大学人間発達科学部附属幼稚園の幼児
30 名を対象とした。内訳は，年少児 10 名(3:8-4:6; 













































Figure 2 実験場面の様子 
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Table 3 嘘課題の通過状況 
     年少  年中  年長       計 
通 過   １   ２   ５    ８ 
(残 差)   -1.46  -0.50    2.04 
不通過     ９   ８   ５    22 
(残 差)   1.46    0.50   -2.04 
 計        10      10      10        30 
(注)残差とは自由度調整済み標準化残差を指す 







































































Table 5 葛藤の発生状況 
       年少  年中  年長       計
 発 生   ０   ３   ４    ７
(残 差)  -2.14   0.61    1.53 
 未発生      10   ７   ６    23
(残 差)   2.14  -0.61    -1.53 
  計        10      10      10        30
(注)残差とは自由度調整済み標準化残差を指す 
 
Table 4 嘘理解課題の通過状況 
      年少  年中  年長       計 
 通 過   ２   ５   10    17
(残 差)  -2.87    -0.52    3.39 
 不通過      ８   ５   ０        13
(残 差)   2.87    0.52    -3.39 
  計        10      10      10        30
(注)残差とは自由度調整済み標準化残差を指す 
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